











































































France french politics Paris Police brutality
A 2016 report published by Christian Action for the Abolition of Torture into incidents of police
brutality found that from a sample of 89 cases that were brought against police between 2005 and
2015, only seven had resulted in a guilty verdict.
Anger and exclusion
Politicians have expressed sympathy with Théo, but have not engaged with accusations that police
discrimination is systematic.
The incident has instead been treated as an aberration by government members like the interior
minister, Bruno Le Roux, who called for demonstrators to “trust the legal system” to deliver justice.
Members of the right­wing opposition, including presidential candidate François Fillon’s
spokesperson, have called for demonstrations against police violence to be forbidden to avoid further
riots. Marine Le Pen, meanwhile, labelled rioters “scum” and argued that the police should be granted
more power to deal with them.
The recent disturbances in Paris must be understood in this context. As well as anger at recent events,
they have expressed a sense that systemic police violence and discrimination remain unchallenged.
The ombudsman has suggested issuing receipts to people subjected to police identity checks, a
system which has been shown to reduce racial profiling elsewhere. François Hollande promised to
implement this rule during his presidency but the plan was quickly shelved once he came into office in
2012. There are plans to equip police officers with body cameras but they are not legally obliged to use
them.
Such measures would not solve the problem, but would at least engage with it. More structural
changes, like the creation of an external body to investigate charges of police brutality, are also
needed. Jean­Luc Mélenchon, the far­left presidential candidate, has made this a campaign promise.
Socialist Benoît Hamon has not, but at least favours issuing receipts as suggested by the
ombudsman.
The three front­runners continue to disappoint on this issue. Centrist Emmanuel Macron has not
mentioned racial profiling, while Fillon and Le Pen focus on harsher punishment for delinquents. The
best hope is that Macron will change his position – but it’s a slim one. If not, it seems inevitable that
the scenes of recent weeks will be repeated.
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